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ケル・ハイザ （ーMichael Heizer, 1944- ）の《ダブル・
ネガティヴ（Double Negative, 1969-70）》は、24万
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フレッチング　1983年 © David Nash
図版４　《トネリコのドーム》 カイナ・コイド、北ウエイルズ、
フレッチング　1983年 © David Nash
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*3 David Nash, New York, 2007, p.47.
*4 cf. David Nash, in John Grande, Art Nature 
Dialogues, New York, 2004, p.3.
*5 David Nash, New York, 2007, p.47.
図版７　《トネリコのドーム》 カイナ・コイド、北ウエイルズ、
2011年8月 撮影：伊東多佳子
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 デイヴィッド･ナッシュの作品図版はすべてデイ
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ヴィッド･ナッシュ氏のご好意により提供してい
ただいたもので、利用許諾を得ている（ただし、
図版7は筆者撮影による）。All photographs of 
the artworks of David Nash (except Plate 7) are 
courtesy of Mr. David Nash.
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